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Abstract
With Blue Hour, Carolyn Forché has further developed, further evolved her poetic style which 
first underwent drastic change after the publication of The Country Between Us. She had gone 
from being a very personal lyrical poet to a poet of witness, from that to one obsessed with history 
in a more detached manner, and now to one seemingly in touch with the spiritual world.  Her 
style, especially in her long abecedarian poem “On Earth,” is disjointed, disembodied, a collection 
of voices heard or remembered as one is passing from life to death, and seemingly, after that, to 
rebirth.  It is a challenging work that must be studied to be appreciated, but one whose style itself 






　キャロリン・フォルシェは、『The Country Between Us』を発表して先ず最初の劇的な変
化を遂げたのであるが、今回の『Blue Hour』ではその詩のスタイルを更に発展させ更に
進化させている。初期には個人的な叙情を謳いあげた詩人であったが、自分の目で確かめ
たものを対象とするいわば「目撃者型詩人」に変わった後、客観的視点から歴史を見つめ
ることに囚われた詩人へと変遷、そして現在では霊界と交わっているかのような詩人と
なってきている。彼女の詩作スタイルは、とりわけその初期の長編作品『On Earth』にお
いては、支離滅裂の様相を呈していたり、現実離脱傾向があったりしているのであるが、
生から死へと移り行く者の、そしておそらく死から再生へと向かう者の多くの声が聞こ
えたり思い起こされるのである。まさに今求められているのは、この挑戦的な作品『Blue 
Hour』を研究し理解し、読む者の心を解き放す助けとなるであろう彼女のスタイルに触
れることであろう。
